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Abstract: This study analyzed the topography of an experimental basin in the Tama campus of
Kokushikan University, which is located next to Tama New Town in Tokyo, by expressing the basin
topography using newly collected elevation data. The in‰uence of development projects on the runoŠ charac-
teristics of the basin was investigated using the hydrological data collected at the site. The analysis showed
that our expression of the basin topography was adequate except for the law of channel slope, which was not
satisˆed since the upstream area was ‰attened by the construction of sports facilities. The construction of a
rugby ˆeld and other sports facilities installed with underground storm drains increased the runoŠ coe‹cient
during ‰oods and the peak runoŠ depth, but reduced the runoŠ concentration time. Our analysis of the water
budget in the basin for four years showed that the average annual runoŠ coe‹cient was 0.46, and that the
runoŠ changes little corresponding to those of rainfall. It was also observed that the rainfall and runoŠ in-
crease in the rainy season term and in summer.










































試験流域は，図 1 および写真 1 に示すように多摩川
水系三沢川の上流端に位置しており，流域面積は0.122















1991年 8 月から1992年 3 月の間に期工事が，1997年















































およびラグビー場11,450 m2 の計28,120 m2 であり，流
域内の雨水排水路の全長を流域面積で除した雨水排水路




















































式を用いて，時間間隔 Dt ごとの流入量 Qi(t＋Dt）が逐
次求められる。
S( t＋Dt)－S( t)












































































































































ここに，Nu, Lu, Su および Au は，それぞれ 1 つの k 次
流域内部における u 次水路の数，平均水路長，平均水
路勾配および u 次流域の平均流域面積である。Rb, RL,
























































































































となる。また，年降雨量 R と年流出量 Q の比を年流出
率とする。表 1 に示した観測期間の中から，年単位で
観測収集された1994年から1997年までの流域水収支を













項目 1994 1995 1996 1997 4 年間平均
年降雨量 1462 1413 14611268 1401
年流出量 680 692 645 580 649
年流出率 0.47 0.49 0.44 0.46 0.46
蒸発散量
(Thornthwaite の式) 326 285 271 348 308















ここで，Ep は j 月の日平均蒸発散能（mm/day), D0 は









示す。図12によると，降雨量と流出量は 6, 7 月の梅雨
期と 8, 9 月の夏期に大きくなっている。また，流出量
は降雨量の変動に対応して小さく変動している。また，
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